































E., Scheibman, L., & Lovass, O.I, 1975，










































































































































































意 味 連 想 マラソン はし○ はしる
音 韻 連 想 ていきょう ○い○ょう えいきょう
















































意味連想 音韻連想 無関係 ジェスチャー
名 詞 66.4 78.7 42.2 75.8
(13.6) (7.8) (15.8) (10.4)
動 詞 63.6 65.4 37.1 68.9




意－音 意－無 意－ジ 音－無 音－ジ 無－ジ
名 詞 0.63(ns) 1.63(ns) 0.76(ns) 2.5 (ns) 0.25(ns) 2.5 (ns)
動 詞 0.13(ns) 2.0 (ns) 0.5 (ns) 3.25(＜.05) 0.88(ns) 4.13(＜.02)
数値は t値 (df＝４)，( )内は有意差レベル
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意味連想 音韻連想 無関係 ジェスチャー
名 詞
３ 文 字 81.8(13.4) 71.2(10) 57.6(16.2) 87.0(6.4)
４ 文 字 56.3(21.0) 65.8(6.3) 42.9(16.8) 67.1(2.7)
５ 文 字 61.1(8.0) 81.1(1.7) 26.0(4.7) 71.7(4.9)
動 詞
３ 文 字 81.0(17.8) 68.7(7.0) 49.0(9.6) 70.2(10.9)
４ 文 字 56.3(13.1) 58.7(5.2) 35.1(8.8) 69.3(3.1)
５ 文 字 53.5(4.3) 68.7(1.5) 27.3(5.2) 67.3(3.0)
＊数値は平均正答率 (％)，( )は SD
 
Table3-2 名詞と動詞の文字数ごとの各連想関係の正答率平均値の差の t検定結果
意－音 意－無 意－ジ 音－無 音－ジ 無－ジ
名 詞
３文字 0.88(ns) 1.63(ns) 0.5(ns) 1.0(ns) 1.88(ns) 2.5(ns)
４文字 0.63(ns) 0.75(ns) 0.75(ns) 1.88(ns) 0.25(ns) 2.0(ns)
５文字 3.5(＜.05) 5.38(＜.01) 1.63(ns) 16.0(＜.001) 2.63(ns) 9.75(＜.001)
動 詞
３文字 0.88(ns) 2.25(ns) 0.75(ns) 2.38(ns) 0.13(ns) 2.13(ns)
４文字 0.25(ns) 2.0(ns) 1.38(ns) 3.38(＜.05) 2.5(ns) 5.25(＜.01)
５文字 4.75(＜.01) 2.63(ns) 3.75(＜.02) 11.0(＜.001) 0.63(ns) 9.63(＜.001)




































意味連想 音韻連想 無関係 ジェスチャー
先頭欠落 55.2 52.1 31.4 61.6
(4.8) (5.7) (1.6) (1.8)
末尾欠落 67.9 86.2 44.9 78.6






意－音 意－無 意－ジ 音－無 音－ジ 無－ジ
先頭欠落 0.4(ns) 4.8(＜.05) 1.3(ns) 3.5(ns) 1.6(ns) 13.7(＜.01)
末尾欠落 1.9(ns) 2.2(ns) 1.1(ns) 7.1(＜.02) 2.3(ns) 5.6(＜.05)
＊数値は t値 (df＝２)，( )内は有意差レベル
Table4-3 各連想別の欠落位置間の t検定結果
先頭欠落－末尾欠落
意 味 連 想 1.2(ns)
音 韻 連 想 5.5(＜.05)
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